





Brain activities of absolute pitch possessors during tasks requiring the visual
memorization of numbers with interferences of sounds: 














　Absolute pitch possessors have the ability to realize the musical pitch name immediately 
without comparison to other sounds. We investigated their ability to perform visual number- 
memorizing-tasks while simultaneously listening three kinds of stimuli‒drum, piano, and 
a human voice announcing the musical pitch names. Using fNIRS (functional Near-Infra-
red Spectroscopy), we analyzed blood flow changes on the prefrontal area of the brain. 
Absolute pitch possessors responded to piano sound more sensitively, and their left and 
middle parts of the prefrontal area were highly activated while performing number-memo-
rizing-tasks compared with non-absolute pitch possessors. It was confirmed that 








































に関する研究においてよく利用される装置に、PET（Positron Emission Tomography: 陽
電子放出断層撮影法）、fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging: 機能的磁気共鳴












































































題は、3オクターブ（C2～ B5）内の 10音で、各音を 2回ずつ鳴らして、カタカナと記
号を使って回答を求めた。全部で 10問あり、1問 1点として点数をつけた。
　実験協力者は教育学部学生と同大学院生 29名（男性 3名、女性 26名）で、平均年齢
は 21.6歳、全員右利きであった。採点の結果、平均 5.69、標準偏差 3.74となり、分布
は図 1のようになった。そこで、8点以上を AP群（12人、男性 1名、女性 11名）、3点

































































12～ 14、20～ 23、29～ 31、37～ 40、右下前頭は ch1、2、9～ 11、18～ 19、26～

























検討するために、AP群では 10点と 9点以下の者、Non-AP群では 3点と 2点以下の者
を分けて比較検討することにした。
3.4.1　AP群内の比較
　各部位ごとに 2要因分散分析を行った。絶対音感の程度は 10点群と 9点以下群の 2水
準、順唱における条件は、ドラム、ピアノ、階名、無音の 4水準であった。
①前頭極 +前頭前野背外側部
　分析の結果、交互作用が有意であった（F（3, 477）= 10.33, p<.01）。2つの要因の単純
主効果を分析したところ、ピアノ音条件における絶対音感レベルの単純主効果（F（1, 159）
= 31.52， p<.01）、階名条件（F（1, 159）= 14.93，p<.01）が有意であった。そして、10














































主効果を分析したところ、階名条件（F（1, 106）= 38.34，p<.01）、無音条件 （F（1, 106）





















































































　新しく選んだ AP群 4名と Non-AP群 6名のデータを用いて、仮説 1と 2を検証する
ために各部位ごとに 2要因分散分析を行った。絶対音感の有無は Non-AP群、AP群の 2




主効果を分析したところ、ドラム音条件（F（1, 175）= 43.78， p<.01）、ピアノ音条件（F 
（1, 175）= 28.67，p<.01）、無音条件（F（1, 175）= 6.16，p<.05）における絶対音感の有






















主効果を分析したところ、ドラム音条件（F（1, 115）= 25.79， p<.01）、ピアノ音条件（F 
























（1, 118）= 36.78，p<.01）、階名条件（F（1, 118）= 10.33，p<.01）における絶対音感の有
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